


























Archaeological excavations show the importance of iron swords: During the tumulus period,
the power of the great king (later emperor) expanded. Myths and archaeological findings attest to
the introduction of metallurgy from the continent and subsequent production of iron weapons which
resulted in 1) the unification of the country by a great king, 2) the construction of huge tumuli by
the ruling class to show their prestige, and 3) the worship of the iron sword and related myths about
its power. Such worship of iron swords is told about the Scythians by Herodotus. In the Arthurian
legends, the sword Excalibur is the source of the power and prestige of King Arthur. The worship
of the ironsword as a divinity might have spread from the Scythians to both ends of the Eurasian
























































































































































剣の表に 34 字、裏に 27 字、合わせて 61 字の銘文がある。表面の最初には剣の作成年







の中の一つの稲荷山古墳から 1969 年に出土した剣に銘文があることが 1978 年になって
発見された。鉄剣は全長 73.5cm。銘文は金象嵌で表面に 57 字、裏面に 58 字、合わせて
115 字であった。表面ははじめに「辛亥年」とあり、471 年に刻まれたことが分かる。次
に埋葬者であるヲワケ臣の家系が述べられ、裏面では彼が獲� 加� 多� 支� 鹵� 大王の磯城宮にも杖
刀人の首として出仕したことが述べられている。このワカタケルは雄略天皇の幼名「大泊
瀬幼武」である。































































の死』（Syr ThomasMaleore Knyght, Le Morte Darthur）であるので、まずここで比較の対象となる主














































（Geoffrey of Monmouth, 1100 頃－1154／5 頃）がラテン語で書いた『ブリタニア列王史』（Historia

















































































































支配する戦闘の神として熱心に崇拝されている（Nec templum apud eos visitor aut delu-
brum, ne tugurium quidem culmo tectum cerni usquam potest, sed gladius barbarico ritu humi figitur













説明は Malone 368、マイヤー 8 もこの説に賛成している）。Artorius はラテン語では珍しい名前だ
が、碑文によってその名前の人物がブリテン島にいたことが分かっている。『ラテン碑文集
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フン族
フン族の王アッティラが剣によって自己の王の地位を主張したという伝承が歴史家ヨル











































































































刀と師比」として『江上波夫文化論集 3 匈奴の文化と社会』山川出版、1999、223－251 所収）
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